






The Development of Hope-Creating Instructional Materials in Multi- 
Cultural Study to Advance “the Global Partnership” through the Japan-US Collaborative Action 
Research: Using the Story of Two Japanese Girls,  






This research aims to develop teaching materials that reflect multi-cultural issues. These 
are considered to be effective in fostering “the global partnership”, one of the qualities and 
abilities required in the rapidly evolving global era. The method, known as “collaborative 
action research”, was carried out between Japan and the USA. Specifically, this paper 
reports on an attempt to develop the hope-creating instructional materials and lesson plans 

































⑤ ミスティ・ラフィフ（ノースカロライナ州グリーンビル市のエルムハースト小学校 5 年生教諭） 
⑥ 石井信孝（広島大学附属三原小学校副校長） 





考えられる「多文化間イシュー教材」の開発に向けた理論仮説の要点は、次の 3 点である。 
① 目標としての「グローバル・パートナーシップ」 














































研究授業の実施は、日本では広島大学附属三原小学校 6 年生の 2 クラス（2019 年 7 月 8 日実施）で、
米国ではノースカロライナ州グリーンビル市のエルムハースト小学校（Elumhurst Elementary School）
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(2) 単元の展開計画の概要（2 時間または 1 時間+家庭学習） 
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4. 単元の授業プラン（米国版）：“The story of two Japanese girls who wanted Peace: Sadako Sasaki and 
Hiroko Kajiyama” 
 
Lesson Title:  Let’s become a history journalist! 
Date: September 16th or 17th、 2019 
Grade: 5th grade in Elmhurst Elementary School 
Subject: Social Studies 
 
Description: In this lesson, students will learn about the story of two girls, Sadako Sasaki and Hiroko Kajiyama, 
who wanted peace in the mid-20th century in Hiroshima, Japan. Then, they will think about the historical 
background of the story and discover some keywords common to the stories of the two girls to create the story 
of hope. In the end, they will make “the postcard newspaper” about the two girls by themselves. 
 
Objectives: As the result of the activity, students will be able to: 
1. know about the stories of Sadako Sasaki and Hiroko Kajiyama from a document and a slide. 
2. think and recognize the following questions: 
1） Why was “Sadako's Folded Crane” given to a war memorial facility in the United States?  
2） Why did Hiroko write in her diary that the atomic bomb dome would transmit the humanity's mistakes 
to future generations? 
3） What are the common keywords in the stories of Sadako and Hiroko, such as the “A-bomb survivors”, 
“Peace creation”, and “Children of the paper crane society”? 
4） What is the background of the keywords? 
3. have an interest in and learn about “the global mind （the mind for peace） ” in the story of the two girls. 
 
Procedure: 
Theme Activities Materials 




1） The teacher will introduce the stories of two Girls, 
Sadako Sasaki and Hiroko Kajiyama, who wanted 
peace, in the mid-20th century in Hiroshima. 
2） Students will be a history newspaper reporter. They 
will move back to 70 years ago in Hiroshima, Japan by 
the time machine. 
3） Students will collect the news from the two Girls, and 
make “a postcard newspaper” about them. 
World Map 
PowerPoint 
（the Story of 
 Sadako/Hiroko） 
The story of 
Sadako Sasaki 
1）  The teacher will talk about the story of Sadako. 
Sadako became a model of “the Children’s Peace 
Monument”. “Sadako's Folded Crane” was given to the 
memorial facilities （Grand Zero in New York, or Pearl 
Harbor in Hawaii） in the United States. The former 
president Obama brought the paper cranes to the Peace 
Memorial Museum in Hiroshima. 
2） Students will think and talk about why “Sadako's 
Folded Crane” was given to the memorial facilities in 
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The story of 
Hiroko Kajiyama 
1）  The teacher will talk about the story of Hiroko.  
Hiroko’s diary triggered the movement of the atomic 
bomb dome preservation.  
2） Students will think and talk about why Hiroko wrote 
in her diary that the atomic bomb dome would transmit 




keywords in the 
stories of the two 
girls 
1） Students will discover the common keywords in the 
stories of the two girls. For example: 
“A-bomb survivors” 
 “Peace creation” 
 “Children of the paper crane society”, etc. 
2）  Students will think about the background of the 
common keywords. 
 
Making “the postcard 
newspaper”  
on the story of  
Sadako/Hiroko 
1） Students will make “the postcard newspaper” which 
covers the story of Sadako and Hiroko. 
2） Students will write the title, headlines, illustrations, 
articles and opinions. 
3） Students will exchange “the postcard newspaper” in 
a class. 
Worksheet 






附属三原小学校 6 年生の場合は 2 クラスで 55 枚、米国ノースカロライナ州グリーンビル市のエルム






表 1 評価規準の達成度 
 広島大学附属三原小学校 6 年生 エルムハースト小学校 5 年生 
どれかが不足している作品 4 枚（全体の約 7％） 15 枚（全体の約 34％） 
全てが表現されている作品 
（表現の質が高い作品数） 
51 枚（全体の約 93％） 
（30 枚、全体の約 55％） 
29 枚（全体の約 66％） 
（15 枚、全体の約 34％） 
 
表 1 のように、広島大学附属三原小学校の場合は、「題字、見出し、イラスト、記事、意見や考え
の全てが表現されているもの」は 51 枚（約 93％）であった。そのうち、表現の質が高い作品と考え
られるものが 30 枚（全体の約 55％）あり、児童にとっては深い学びができたと判定できる。一方、
エルムハースト小学校の場合は、全てが表現されているものが 44 枚中 29 枚（約 66％）であった。
また、その中で、表現の質が高い作品であると考えられるものが 15 枚（全体の約 34％）であった。 
日米でこのような違いが生まれた要因は、なによりも筆者の英語力の低さであるが、それと同時
に、6 年生と 5 年生の児童の発達段階、ヒロシマ学習の既有経験の有無があると考えられる。広島大
学附属三原小学校の場合は、日常的に国際交流学習や平和学習に親しんでいるのに対して、エルムハ
ースト小学校の 5 年生の児童の場合は、「ヒロシマ」「原爆」「禎子さんやヒロ子さん」について初め
















月 6 日の悲劇を伝えた 2 人の少女―ツルや日記に込めた思い－」/「ヒロ子の思い、日記にのせて」
/「サダコの折りづる世界へ羽ばたく」 
【エルムハースト小学校の場合】 
“Sadako died from atomic at young age.”/ “Peace”/ “Two special girls who wanted peace.”/ Help! Two girls 
died from atomic bomb.”/ “The experience of Sadako”/ “The atomic to peace, the girls wanted only peace.”/ 
“People still dying from Atomic-bomb”/ “The 2 girls that wanted peace.”/ “Paper Cranes Change The World”/ 
“Peace girls Sadako Sasaki”/ “Sadako wanted peace.”/ “Sadako wanted to have peace because she was 
bombed.”/ “Diary of Hiroko Good, Love, Peace, Life, Smiles.” 
 
6. おわりに～本研究の成果と課題～ 














残された課題としては、次の 2 点を指摘することができる。第 1 は、日米ともに限られた時間での
研究授業の実施のため、児童間の交流を通して意見や考えを深める段階までには本年度も至らなかっ
たことである。第 2 の課題は、70 年前の世界・日本・広島の歴史的状況に関する学習経験のない米国
の 10～11 歳の児童にとっては、かなり難解な授業であったことである。しかし、授業後の「はがき新
聞」の内容や当日のテレビ局のインタビューに答える児童の姿を見る限りでは、伝えようとするメッ











2) 同上論文、p. 66。 
3) 3種類の「多文化間イシュー教材」の開発については、次のような計画で研究を進めていった。 
・「相互交流型教材」…2018 年度に開発を行い、日本教材学会第 10 回研究発表大会（2018 年 10 月
21 日、福山大学）で、「『グローバル・パートナーシップ』を育成する多文化間交流教材の日米協
働開発～ジョン万次郎とラナルド・マクドナルドの日米交流物語～」として発表。同上論文。 
・「希望創造型教材」…2019 年度に開発を行い、全国社会科教育学会第 68 回全国研究大会（2019 年
11 月 10 日、島根大学）で、「『グローバル・パートナーシップ』を育成する希望創造教材の日米
協働開発～平和を願った二人の少女の物語～」として発表。本誌掲載論文。 
・「対立・葛藤型教材」…2020 年度に開発し、日本ＮＩＥ学会第 17 回東京大会の研究・実践交流会
（一方向でのネット配信、2020 年 11 月 22 日）で、「『グローバル・パートナーシップ』を育成す
るＮＩＥ学習教材の開発～『ヒロシマの校庭から届いた絵－本川小学校の物語－』～」として発


















・“The Sadako’s Paper Crane Times”…別紙 5 
・“The Hiroko’s Diary Post”…別紙 6 
7) 日米の児童が実際に作成した「はがき新聞」の実例を別紙に紹介した。 
・はがき新聞例（広島大学附属三原小学校 6 年生の作品）…別紙 7 
・はがき新聞例（エルムハースト小学校 5 年生の作品）…別紙 8 
8) 米国ノースカロライナ州グリーンビル市にあるイーストカロライナ大学の歴史クラス（ジョン・タ







3) NHK 広島「核・平和」プロジェクト『サダコ「原爆の子の像」の物語』NHK 出版、2000。 
4) 那須正幹『折り鶴の子どもたち－原爆症とたたかった佐々木禎子と級友たち』新人物往来社、2010。 
5) 大牟田稔「平和のとりでを築く」（光村図書小学校教科書『小学6年 国語』）2014。 
6) 「原爆ドームの保存と平和への願い」（東京書籍中学校教科書『新しい社会 歴史』）2015。 
7) 被爆60周年記念事業・広島平和記念資料館開館50周年企画展「保存から世界遺産へ」 
2005（平成17）年7月11日（月）～12月18日（日）。 
8) 「サダコの折り鶴 米の追悼施設へ」西日本新聞夕刊、2007年8月18日。 
9) 「日記が変えた『崩壊の運命』」毎日新聞、2015年1月1日。 
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別紙 1 「平和を願った二人の少女の物語」 
 
別紙 2 “The story of two Japanese girls who wanted Peace: Sadako Sasaki and Hiroko Kajiyama” 
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別紙 8 はがき新聞例（エルムハースト小学校 5 年生の作品） 
 
